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Abstract.　 A checklist of the parasites of freshwater fishes of Yamanashi Prefecture, 
central Japan, is compiled based on the literature published for 103 years from 1914 
to 2016. Only 16 species of the parasites have been reported from the prefecture: 
Monogenea (2 species), Trematoda (1), Cestoda (2), Acanthocephala (3), Nematoda (1), 
Copepoda (1), Branchiura (2), Microsporea (1), Kinetoplastea (2), and Phyllopharyngea 
(1). Argulus coregoni Thorell, 1864 (Branchiura) was collected in 2015 from masu 
salmon, Oncorhynchus masou masou (Brevoort, 1856), in the Asakawa River, a 
tributary of the Kuzuno River within the Sagami River system, in Ōtsuki City, 
Yamanashi Prefecture, and this collection is included in the checklist as a new 
prefectural record for A. coregoni. The reason for the past inactive research on the 
fish parasites of this prefecture is discussed in relation to the occurrence of a seriously 
pathogenic trematode Schistosoma japonicum (Katsurada, 1904) whose free-swimming 
cercariae infect humans during water contact. This parasite was successfully eradiated 
from Yamanashi Prefecture by 1996, and much more work is needed to clarify the fauna 
of the fish parasites of the prefecture. 
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（要約 ）
　山梨県産魚類から報告されている寄生虫の目録を作成した．本論文で山梨県から初めて記録したチョ
ウモドキ Argulus coregoni を含めて，扁形動物 5 種（単生類 2 種，吸虫類 1 種，条虫類 2 種），線形動物 1 種，
鉤頭動物 3 種，節足動物 3 種（カイアシ類 1 種，エラオ類 2 種），微胞子虫類 1 種，キネトプラステア類 2 種，























（Nagasawa et al., 1989），群馬県（Nagasawa and 






ラオ類のチョウモドキ Argulus coregoni Thorell, 
1864 について報告する．
　本論文の「山梨県産魚類寄生虫目録」には，








































Tetraonchus awakurai Ogawa and Egusa, 1978
　宿主：ニジマス Oncorhynchus mykiss（鰓），




Tetraonchus oncorhynchi Ogawa and Egusa, 1978







Metagonimus yokogawai (Katsurada, 1912)
（メタセルカリア）








Ligula interrupta (Rudolphi, 1810)
（プレロセルコイド）































生していた鉤頭虫を A. echigoensis としたが，




Acanthocephalus echigoensis  Fujita, 1920
　宿主：ヤマメ Oncorhynchus masou masou（腸）
　記録：福井・森下（1936：佐野川）
　備考：Harada（1935）によって近縁 3 種（A. 
oncorhynchi, A. aculeatus, A. acerbus）は本種と
同一種とされた．しかし，その検討は不十分





Pseudoacanthocephalus lucidus  (Van Cleave, 1925)




























Salmincola carpionis （Krøyer, 1837）
　宿主：ヤマトイワナ Salvelinus leucomaenis 































Glugea plecoglossi Takahashi and Egusa, 1977
　 異 名：Glugea sp.（cf. 中 島・ 江 草，1975a，
1975b，1976）


















Ichthyobodo nacator (Henneguy, 1883)










Chilodonella piscicola (Zacharias, 1894)
　異名：Chilodonella sp.（cf. 佐野 , 1966），




　備考：佐野（1966）が Chilodonella sp. とし
た種を Nagasawa et al.（1987）は本種とした．
山梨県初記録のチョウモドキ
　2015 年 7 月 18 日に山梨県大月市七保町浅
川を流れる相模川水系葛野川の支流，浅川川
（35°39'N，138°59'E）で，東京都府中市在住の













　標本は雄 4 個体，雌 3 個体からなり，エラオ
類のチョウモドキに同定された（Fig. 1）．背甲
前端から腹部後端までの全長と最大体幅は，雄
で 5.6–7.2（ 平 均 6.6）mm × 3.7–4.4（4.1）mm





















Shimura, 1983；栃木県：長澤 , 2009；Nagasawa 
et al., 2015）． 
まとめと今後の課題
　本論文で作成した寄生虫目録によって，山
梨県からは 16 種の寄生虫（扁形動物 5 種，線
形動物 1 種，鉤頭動物 3 種，節足動物 3 種，微
胞子虫類 1 種，キネトプラステア類 2 種，繊
毛虫類 1 種）が報告されていることが分かっ













































Fig. 1.　Argulus coregoni Thorell, 1864, from the body surface of masu salmon, Oncorhynchus 
masou masou (Brevoort, 1856), in the Asakawa River, a tributary of the Kuzuno River within 
the Sagami River system, in Ōtsuki City, Yamanashi Prefecture. A, male, dorsal; B, female, 














ヤ イ リ ガ イ（ 宮 入 貝 ）Oncomelania hupensis 
nosophora Robson, 1915 を 撲 滅 す る た め に，
1950–1985 年に甲府盆地の有病地では水路がコ
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